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In garnet–sillimanite gneisses from Lützow-Holm Complex, East Antarctica, we found decomposition products from armal-
colie including the rutile-ilmenite intergrowth within porphyroblastic garnet from Rundvågshetta and the possible armalcolite
psuedomorph rimmed by rutile within ilmenite from Skallevikshalsen. Although these two localites underwent the retrograde
metamorphism at the similar condition, iron contents in rutile are significantly different. This indicates the difference in iron





石片麻岩から報告されており (Kawasaki et al 2011)，また，
イルメナイト中にルチルで縁取られたアーマルコライト様
仮像 (Fig. 2) がスカレビークスハルゼンのザクロ石珪線石
片麻岩から報告されている (Kawasaki et al 2013)．
Figure 1. Ilmenite–rutile intergrowth within garnet–sillimanite
gneiss from Rundvågshetta (Kawasaki et al 2011）
これらのルチル中の Fe の含有量は FeO としてルンド
ボークスヘッタで 0.41 wt%，スカレビークスハルゼンでは
3–6 wt%（平均 4.29 wt%）である (Table 1)．
Table 1. Composition of rutile and ilmenite
RVH SKH
Rt Ilm Rt Ilm
TiO2 99.60 49.93 94.40 52.08
FeOT 0.41 46.40 4.29 47.43
MgO n.d. 2.01 0.27 0.49
Ilm–Rt intergrowth, Rundvågshetta
(Kawasaki et al 2011).
Rt around Arm pseudomorph, Skalle-
vikshalsen (Kawasaki et al 2013).
TTotal Fe as FeO.
Kawasaki Motoyoshi (2016) はザクロ石 Ti 地質温度計圧
力計を用いてボークスヘッタとスカレビークスハルゼンに
おける後退変成作用の温度条件を見積もった．その結果，圧




Figure 2. Possible armarcolite pseudomorph within garnet–
sillimanite gneiss from Skallevikshalsen (Kawasaki et al 2013）
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